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The “Politics of Buddhism” and Himalayan Buddhists’ 
Social participation in post-Monarchy Nepal.
BESSHO Yusuke
Abstract：In this paper, the strained relations between the Tibetan diasporaʼs monastic 
communities and the Himalayan Buddhist society in the new environment in 
contemporary Nepal are explored. The political deformation of Nepal had been caused 
by rapid Chinese development capital while there was a great change in the political 
architecture of “De-Hinduisasion” and inclusive democracy. The results of the survey 
of the Tibetan communities and Himalayan Buddhistʼs social organizations revealed 
the two main aspects of contemporary Tibetan and Himalayan Buddhist communitiesʼ 
social participation in Nepal.
　　The first was public participation through adult education. Todayʼs monastic 
education system promotes the Re-Buddhicisation process to lay Himalayan 
communities in the northern fringes of Nepal to revive the endangered Buddhist 
identity because of the former monarchy system. This had been evident throughout the 
era of monarchism from the 18th century until 2006. The second aspect was political 
participation. Tibetan Buddhists opposed the inﬂux of Chinese capital by the monastic 
associations with which high religious cultural authority could mobilize the native 
Himalayan Buddhists at the time of the decline of Hinduism as the basis of the 
Nepalese society.
　　In conclusion, China is going to promote the development plan that made 
Buddhism a core issue in the Tibetan-Himalayan border of the nation as part of its “One 
Belt, One Road” initiative and “China Dream” policy. In this respect, I provide three 
rationales for making Buddhism a “Soft Power” in Chinaʼs foreign/international 
relations strategy:
　　1）The Buddhist monument development is only proﬁtable for China.
　　2）Reasonable compensation for a cultural gap between East and South Asia.
　　3） Approaching national prestige as a “leader of Buddhism” in the broader Asian 
region while controlling and defeating “Tibetan nationalism.”
144
　　However, on the other hand, Chinaʼs official efforts toward enhancing its soft 
power will face difﬁculties because of its own deeds, particularly those against refugee 
Tibetan and Himalayan Buddhists, under western universal interest regarding the 
“Tibetan issue” and domestic identity politics arising from the imbalance between the 
domestic majority （Hindu） and minority （Buddhist）.
キーワード：中国ネパール関係、ヒマラヤ開発、仏教の政治、チベット仏教
徒、社会参加
Keywords：China-Nepal Relations, Himalayan Development, Politics of Buddhism, 
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13 1992年の学術ワークショップを元に編まれたこの論集 Nationalism and Ethnicity in a Hindu 
Kingdom は、民主化の時代を迎えたネパールの国家建設について、David Gellner ら欧米主体の
ネパール研究者が意欲的に取り組んだものであるが、国土全域を網羅的に取り上げた論集構成




























































































































































































































ナン、ポパが各10―15名、ライ、リンブー、グルン、マガルが各 5 ― 7 名の割合
である。他方でタマン僧が主宰する Namgyal Tshogpa ではタマンの受講者が 9





　受講生の学習意欲の背景を知るため、筆者は2015年 1 月 4 日、HSWYE に通
う二名の女性受講者にインタヴューを行った。
19 セト僧院の管理事務所での役僧へのインタヴューによる（2015年 1 月 5 日）。このほか、本節で
































































































ルワ（管理僧） 1 名、教師僧 5 名が常駐しており、教育もアムド方言で行って
いる。カトマンドゥでは後発の教団であるため、A 僧院に比べて年齢層が格段








【表 1 ：A 僧院（僧侶数350名、2014年 1 月時点）】
Category Place of birth Number
Tibetan （bod pa） East Tibet （Qinghai province） 60
Tamang Kavre, Raswa, Sindupalchok, etc. 59
Sherpa Solukhumbu, Lantang, Helambu, etc. 56
Gurung North part of Gorkha 39
Lhopa Mustang 31
Mugum Mugu 24
Tsumba Nubri, Tsumje 18
Dolpo North part of Dolpa 17
Jyamtse & Parpo North part of Gorkha 15
Drukpa Bhutan 14
Sikkimese （ʼbras ljongs pa） Sikkim, West Bengal, India 14
Ladakki Ladakh, Jammu Kashmir, India 3
【表 2 ：B 僧院（僧侶数138名、2014年 1 月時点）】
Category Place of birth Number
Mugum Karmalung 32
Dolpo North part of Dolpa 25
Sherpa Mugu, Dolpa, Solukhumbu 19
Lhopa Mustang 17
Monpa Tawang Tawang, Arnachal, India 16
Tsumba Nubri 12
Tamang Kathmandu 6
Jyamtse & Parpo Kathmandu 6
Drukpa Bhutan 5








































　筆者は2014年 1 月 1 日、この抗議活動に参加した20を超える仏教系団体のう









　 2 ） 不法な行いによる仏教文化遺産、史跡および考古学的財産の略奪は、文
化遺産に対する犯罪と認識されるべきであり、直ちに停止しなくてはな
らない。
　 3 ） ルンビニ、ボダナート、スワヤンブナート、ナモブッダとその他の重要
な仏教徒の宗教的場所は「平和区域」として認められねばならない。
　 4 ） 宗教・文化およびその資源について、仏教徒に関係する開発事項を扱う
個々の管轄機関は、仏教徒の代表のみによって設立されねばならない。





20 Rajani Shrestha, “Buddhist peace rally against political appointment in Lumbini development”, Review 
Nepal, Dec 9, 2011. http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=39,10612,0,0,1,0
21 現在の学問僧院では、特定のカリキュラムを修めた学僧に対して Shastriya/Archarya/Vajracharya
と呼ばれる、それぞれ学士・修士・博士の学位に相当する称号が授与されている。
22 “Lumbini, Nepal: Indigenous Buddhist Concerns” （The Council for Buddhist Concerns / Buddhism 








































































Ramble は、「ネパールの Bhotiya 集団はどうして民族集団ではないのか？」と
いう問いを立て、これに対して「ヒマラヤ山中の小規模集団それぞれが持つ土
着文化の呪縛ゆえに、同じ仏教のもとでひとつの民族集団として結合すること
ができない」という解を示している［Ramble 1997: 404］。その上で Ramble は、
第一次民主化後の国王勢力の後退によって、エスニックな連帯意識を持たない
Bhotiya たちの間に今後起こりうる変化として、 1 ）「ネパール化」（Nepaliﬁed）、
2 ）「欧米化」（Westernized）、 3 ）「チベット仏教化」（Restore and consolidate their 
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